cess is repeated for various guesses of dp/dx \r = 40^m until a strip of points (dp/dx |z = 40Mm, dn/cLr |z=40"m) with the corresponding trajectories in the n region of the p-n junction is obtained.
In the new smaller fields the density of points is increased, the corresponding additional characteristics are then computed, and the comparison is again made in order to obtain much smaller fields with the unknown initial values. The process is repeated until the trajectories in the n and p regions of the p-n junction satisfy the continuity conditions at x = 20 jum with a relative error smaller than 0.2%.
For / = 0 the two strips of points (dp/dx x = 40mm dn/dx! z = 40/<m) and (dn/dx 1 x = 0, dp/dx |z=0) reduce, because of Eq. (24), to the straight lines dn/dx |x_=40^m _ dp/dx | x = <Wßm Pn j dp/dx U = 0 Pp and . , = --dn/dx I £ = 0 np respectively, where pp is the asymptotic value of p in an infinitely long p region.
The computer program used (in ALGOL 60) is fully described in Ref. 16 , which includes further details concerning the numerical procedure applied in order to avoid the use of subprograms for the computation with multiple precision.
Zur Bandstruktur von Wismuttellurid * P. DRATH

Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Braunschweig
(Z. Naturforsch. 23 a, 1146-1154 [1968] ; eingegangen am 21. Mai 1968)
The analysis of Shubnikov-De Haas oscillations in n-and p-type Bi2Te3 indicate the existence of a multivalley structure of valence and conduction band. In p-type Bi2Te3 the surfaces of constant energy are found to consist of 6 ellipsoids. Spin splitting of the Landau-levels was observed, the anisotropy of the ^-factor in the trigonal-bisectrix plane is consistent with an existing theory, fn n-type Bi->Te3 Hall-coefficient, magnetoresistance and ^-factor do not follow the predicted pattern of a simple many valley model, so that the number of ellipsoids could not be determined with certainty. The presence of an additional band must be considered. 
Für das Leitungs
Für hohe Quantenzahlen, wobei Übergänge zwischen verschiedenen Landau-Niveaus möglich sind, ist 
Messungen an n-leitenden Proben
Die Proben für die Schubnikow-De Haas-Messungen an n-Bi2Te3 wurden aus einem Kristall geschnitten, der mit einem Zusatz von BiJ3 dotiert war. Die magnetische Widerstandsänderung in den Hauptachsenrichtungen des Kristallsystems bei tiefen Temperaturen sind in Abb. 4 und 5 wiedergegeben. Die Qualität der Oszillationen ist besser als die bei den Versuchen mit p-leitenden Kristallen. Die reziproken Induktionen der Widerstandsmaxima für die Orientierung B parallel zur trigonalen Achse haben alternierende Abstände, deren Differenzen außerhalb der Meßunsicherheit liegen. Die Amplitude der Oszillationen wächst in Schritten von zwei Maxima. Beide Erscheinungen deuten auf eine Spinaufspaltung hin. Damit ergibt sich die Periode zu Die Orientierungsabhängigkeit der Widerstandsoszillationen wurde mit einer drehbaren transversalen Magnetspule gemessen, deren Einzelheiten von BRAUN 13 beschrieben wurden. Die Winkelabhängig-keit der Widerstandsmaxima für die Drehung des Kristalls um die Bisektrix und die binäre Achse sind in Abb. 6 und 7 wiedergegeben. Zur Berechnung der Komponenten von a sind vier unabhängige Meß-größen erforderlich. Da parallel zur Bisektrix und zur binären Achse je zwei Zyklotronmassen auftreten können, ist die Zuordnung der gemessenen Perioden mehrdeutig. In der Orientierung B parallel zur Bisektrix konnten im mittleren Feldstärkebereich bei 2,4° zusätzliche Maxima aufgelöst w T erden, die zu einer Periode von etwa 7'10~2m 2 /Vs gehören. Damit lassen sich die bei 4,2 °K gemessenen Perioden mit Hilfe der Beziehungen (9) bis (13) 
